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Abstract-  It is vital to understand user experiences when designing an information 
environment. However, it is not easy to determine the internal experiences of the user, and new 
support tools and related skills are required to learn about user activities and psychological 
changes. For this purpose, we developed a prototype of a user-experience collection support tool 
on the basis of ESM (Experience Sampling Method) to support user-experience design. On the 
basis of field research, we have clarified the benefits and characteristics of interplay in ESM 
between the user-experience collection support tool, the observer, and the survey target.  
In this paper, previous research methods of surveying user experiences were divided into 
“before experience,” “during experience,” “after experience,” and “over time experience” on the 
time axis. Then, they were divided further according to the research subject, i.e., the researcher 
or the consumer, and the respective survey methods were described and analyzed. In addition, 
we examined the benefits and issues surrounding the respective methods. In this paper, among 
previous survey methods, we concentrated on ESM, which has been supported by 
communications technologies and applied recently in various research fields, and examined 
research related to ESM that uses mobile communications technologies. On the basis of these 
researches, we observed that ESM has many benefits. However, many reports from the survey 
using the new equipment do not provide discussions from the viewpoint of support tools, 
observers, and reciprocal actions of observers and those surveyed. The characteristic of this 
survey method is that untrained ordinary people are allowed to participate in the design process 
(survey phase), and it is necessary to resolve personal issues resulting from a lack of survey 
experience (such as external pressure in the survey and described content and expression). By 
researching the survey environment from the viewpoint of not only the survey support tool but 
also the reciprocal actions between observer and those surveyed, it is possible to change the 
overall nature of the survey. Thus, we have developed mobile AP3, an ESM support system that 
uses a smartphone. mobile AP3 uses various media to record, store, and share experiences. We 
aim to use mobile AP3 in a field survey and clarify the characteristics of the relationships 
between observers and those surveyed as well as conduct and report on the three basic research 
areas.  
First, using mobile AP3, the observer is asked to locate two environments, known and 
unknown, to be surveyed. A survey is conducted in which experiences at that time are reported 
and the quantity and quality of the reported articles are analyzed. Between the two 
environments, there was a change in the usage state of the media and the observer’s attitude to 
observation. In the unknown environment, photographic records decreased compared to the 
known situation, and there existed a strong trend among the photographs of people taken from 
afar and those of things. Thus, we assumed that people are conscious of maintaining a social 
distance from others in the unknown environment. It is assumed that the ESM survey will 
traverse between both known and unknown situations. In addition, it is considered that certain 
innovation is required in terms of developing methods of analyzing data, instructing observers, 
and creating a survey tool that protects confidentiality.  
Next, the observer conducted a field survey using mobile AP3 within two observation 
situations: when the observer connects with the surrounding environment (environmental 
observation) and when there is a large amount of interactive stimulation from the outside world, 
such as human group activities (human activity observation). The characteristics of 
“environmental observation” are such that the observer can adjust the observation distance 
from the observation target by his own will as well as participate and move freely within the 
environment, making it a participatory type of observation. On the other hand, in the case of 
“human activity observation,” there is a larger observation distance between the observer and 
the observation target; here observation takes place around the surrounding area of the 
observation target. It is assumed that this is influenced by the trust relationship between the 
  
 
observer and the observation target. The observing attitude of the observer is considered to be 
limited by social standards of conduct and the psychological distance between people. Because 
grasping the sense of distance (social context) between the observer and the observation target 
is vital in understanding individual experiences, it is necessary to investigate a method of 
recording social context.  
Finally, the methods proposed in this paper not only sought to record the stimuli of new 
experiences from survey targets in diverse environments but also placed importance on the fact 
that, by using mobile AP3, the manner of observation could change. Furthermore, we evaluated 
how the quality and volume of recorded content has changed and examined changes in the 
recorded content itself as a result of combining multiple media of mobile AP3. Because it is also 
possible to describe the survey targets in detail using characters and others, rather than only 
obtaining a total description from photographs, the results showed that by combining media 
both the quantity and quality of recorded content is improved. In particular, because 
surrounding observation such as “human activity observation” uses a combination of media, 
neutral descriptions of the survey target by the observer were proportionately lesser when using 
individual media, and the discovery and questioning of issues based on curiosity increased. 
By combining media, therefore, the focus moved from what the observer “understands” about 
the survey target to questioning what they “don’t understand.” In other words, because there is 
potential through combinations of media to discover and clarify issues in the observer, it is 
considered to be a synergistic effect between the tool, observer, and observation target.  
From the three previously mentioned basic research areas, it is observed that mobile AP3 has 
definite benefits in ESM surveys. In addition, for ESM surveys, such as mobile AP3, 
consideration of interplay between support tools, observer, and survey targets is particularly 
important from the viewpoint of encouraging ordinary people to participate. We examined 
methods of recording non-explicit background information, such as lifestyle context 
(social/psychological), and methods of improving tools that consider frequently used media and 
improving survey management, such as providing instruction to researchers. Our design 
concept is partially based on these discoveries. It is hoped that by integrating design survey 
skills into this system, it will become an effective “participatory design” method in which 
ordinary people will participate. 
 
 

























































以上の 3つの基礎研究から，mobile AP3またはmobile AP3+は ESMの調査に一定の効果が得ら
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を担う．このツール・観察者・観察対象の関係を図 1.1に示した．第 4章は，mobile AP3
を用い，観察者にとって未知の環境と既知の環境に参与した場合，どのような報告の特性
が現れるかを考察した．第 5章は，mobile AP3を用い，観察者が静的な環境（自然や人
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第 3章 ユーザエクスペリエンス収集システムの提案 
第 3 章では，提案したユーザエクスペリエンスを収集するための観察ツール（mobile 











第 4章 既知と未知の環境におけるmobile AP3の使用特性と観察者の態度の変
化 
第 4章では，既知の環境と未知の環境の 2つの観察状況でmobile AP3がどのように用
いられたか，更に観察者の観察態度がどのように変化したかについて調査と分析を行った．
mobile AP3 の記録用メディアの効果や使用特性，また観察状況に対応した観察者と観察
対象の関係性など，mobile AP3や ESMに関する課題を明らかにした． 
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第 7章 総合的なまとめと議論 
第 7章では，本論文で行った研究について総合的な議論を行った． 
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2.2 ユーザエクスペリエンスデザインで用いられる調査手法の 
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表 2.1 経験の分類と調査主体 




































































ことができる 1つの調査法である[14, 17]．観察法は，大別すると以下になる． 
① 自然観察法(natural observation)  
自然的観察法は，対象者に干渉することをできるだけ避け，人間の行動を自然の状況
下でありのままに観察する方法である． 
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② 参与観察法(participant observation) 
参与観察法は，調査者自身が観察対象の集団に参加しながら観察する方法である． 
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表 2.2 ESMツール／システムの発展[41] 
ESMツール/システム名 画面 システム 機能 



























Experience Sampling Program 
http://www.experience-sampling
.org  









Photo, Audio, Text 










Photo, Audio, Text 








Photo, Audio, Text 
Not provide a web 
Event based 
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2.4.3 mobile AP （mobile Activity Probes） 




図 2.2 mobile AP全体概念図（小松の研究より[49]） 
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表 2.3 mobile APの進化 
タイプ AP 
Activity Probes 
mobile AP mobile AP2 mobile AP3 
デバイス 
 
   
 
PDA system PHS 3G携帯電話 スマートフォン 
システム 
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図 3.1 mobile AP3のシステム概要 
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図 3.2 mobile AP3の記録用メディア 
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図 3.3 mobile AP3における各記録用メディアの入力画面 
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第 4章 既知と未知の環境における mobile AP3
の使用特性と観察者の態度の変化 
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4.2 評価実験 





















図 4.1 mobile AP3における 4種の記録用メディア 
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4) 観察者 
観察者は，20歳から 30歳の大学生および大学院生 24名（男性 12名，女性 12名）で
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表 4.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=30.46   ** 写真>文字，スケッチ，音声 
調査環境 F(1,23)=3.74   ns ———— 
交互作用 記録用メディア * 調査環境 F(3,69)=0.64   ns ———— 
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表 4.2 既知と未知の環境における報告データの分類占めた比率 
メディア カテゴリ 既知の環境 未知の環境 
コード 比率 コード 比率 
文字 
自分 関心／興味 44.4%  0% 
努力  





% 問題 状況の説明 
 怖い経験 
時間  0% 環境の変化 16.7% 



















% 環境の配置 環境の再現／配置 
問題  











0% 下級生  
他者の行動・動作  
モノ／環境 


































時間 人間の活動の変化 2.0% 人間の活動の変化 5.8%  自然の変化 
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文字 0％，スケッチ 0％，写真 0%である．逆に，未知の環境では，「モノ／環境」に関す
る記述が非常に多い．未知の環境で報告に用いた記録メディア毎に見てみると，文字
75.0％，スケッチ 81.0％，写真 90.1%が「モノ／環境」を直接対象にして記録をしている
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 a. 人間活動の観察：人間活動についての観察 












図 5.1 観察対象と記録用メディア 
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4) 観察者（被験者） 
観察者（被験者）は，20歳から 30歳の大学生および大学院生 24名（男性 12名，女性
12名）であり，観察者の平均年齢は 22.5歳であった．データ処理の便宜上，観察者に 01




















フィールド調査は，「環境の観察」と「人間活動の観察」の 2つ行った（図 5.3）． 
a. 「環境の観察」の調査 
 「環境の観察」の調査時間は約 40分とした．調査課題は，調査者が指定した
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図 5.4 調査直後に補足した記事 
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表 5.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=73.79   ** 写真>文字，スケッチ 
写真>音声>文字 
文字>スケッチ 






記録用メディア *観察対象 F(3,69)=9.58   **  
記録用メディア    
   文字   人間活動の観察>環境の観察 
   スケッチ   ———— 
   音声   ———— 
   写真   環境の観察>人間活動の観察 
観察対象    
  環境の観察   写真>文字，スケッチ，音声 
  人間活動の観察   写真>文字，スケッチ，音声 
文字>スケッチ 








図 5.5 観察対象毎の各記録用メディアの記録件数 
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（表 5.2，図 5.6）． 
 
 
図 5.6 記録用メディアの利便性評定値 
 
表 5.2 記録用メディア利便性の分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=21.52   ** 写真 > スケッチ，音声 > 文字 
写真 > 音声 > 文字 
調査段階 F(2,46)=10.03 ** プレ調査 > 環境の観察 






記録用メディア * 調査段階 F(6,138)=3.44 **  
記録用メディア    
   文字   プレ調査 > 環境の観察 
人間活動の観察 > 環境の観察 
   スケッチ   プレ調査 > 環境の観察 
プレ調査 > 人間活動の観察 
   音声   プレ調査 > 環境の観察調査 
プレ調査 > 人間活動の観察 
   写真   環境の観察 > プレ調査 
環境の観察 > 人間活動の観察 
調査段階    
  プレ調査   写真 > 音声 > 文字 
スケッチ > 文字 
    環境の観察   写真 > 音声 > 文字 
  人間活動の観察   写真 > 文字，スケッチ，音声 
注: * p<.05， ** p<.01 
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と比べて，「環境の観察」の調査では写真の有効性が高く評価されていた（表 5.3，図 5.7）． 
 
 
図 5.7 記録用メディアの有効性評定値  
 
 
表 5.3 記録用メディア有効性の分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=14.04 ** 写真 > スケッチ，音声，文字 
調査段階 F (2,46)=4.87 ** プレ調査 > 環境の観察 






記録用メディア * 調査段階 F (6,138)=2.76 *  
記録用メディア    
   文字   ———— 
   スケッチ   プレ調査 > 環境の観察 
プレ調査 > 人間活動の観察 
   音声   プレ調査 > 環境の観察 
   写真   環境の観察 > 人間活動の観察 
調査段階    
  プレ調査   写真 > スケッチ > 文字 
写真 > 音声 
    環境の観察   写真 > 文字，スケッチ，音声 
  人間活動の観察   写真 > 文字，スケッチ，音声 
注: * p<.05， ** p<.01 
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図 5.8 記録用メディアの満足度評定値 
 
表 5.4 記録用メディア満足度の分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=12.87 ** 写真>スケッチ，音声，文字 






記録用メディア * 調査段階 F(6,138)=2.76 *  
記録用メディア    
   文字   ———— 
   スケッチ   ———— 
   音声   ———— 
   写真   ———— 
調査段階    
  プレ調査   スケッチ，音声，写真 > 文字 
    環境の観察   写真 > スケッチ > 文字 
写真 > 音声 
  人間活動の観察   写真 > 文字，スケッチ，音声 
注: * p<.05， ** p<.01 
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図 5.9 記録用メディアの操作性評定値 
 
表 5.5 記録用メディア操作性の分散分析と多重比較 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=16.27 ** 写真 > スケッチ > 音声 > 文字 
調査段階 F(2,46)=2.31 † プレ調査 > 人間活動の観察 
交互作用 記録用メディア * 調査段階 F(6,138)=0.58 ns ———— 
注: † p<.10 , * p<.05， ** p<.01 
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しさが特に低かった（表 5.6，図 5.10）． 
 
 
図 5.10 記録用メディアの使う楽しさ評定値  
 
表 5.6 記録用メディアの使う楽しさの分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=38.43 ** 写真 > スケッチ，音声，文字 






記録用メディア * 調査段階 F(6,138)=3.41 *  
記録用メディア    
   文字   ———— 
   スケッチ   ———— 
   音声   ———— 
   写真   ———— 
調査段階    
  プレ調査   スケッチ，写真 > 音声 > 文字 
    環境の観察   写真 > スケッチ，音声 > 文字 
  人間活動の観察   写真 > スケッチ，音声 > 文字 
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表 5.7 「環境の観察」と「人間活動の観察」における報告内容の分類と占めた比率 
メディア カテゴリ 
 比率 







美味しい   
楽しい   
発見   
コメント   





31.0% 発見   
問題   
 




33.3%  33.3% 
美味しい  
ニュートラル   66.6%  50% 
 




18.7%  14.2% 
発見  
ニュートラル   31.2%  71.4% 
ネガティブ 
悪い  
50.0%  7.0% 発見  
問題  
 









ニュートラル   13.1%  42.2% 
ネガティブ 
悪い  
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図 5.11 接写の報告例 1 
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図 5.13 近距離で撮影した報告例 
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図 5.14 遠方から撮影した報告例 
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図 5.16 人の後ろから撮影した報告例 
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図 6.1 観察状況に応じた記録に最適な記録用メディアの選択 
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4) 観察者（被験者） 
観察者（被験者）は，20歳から 30歳の大学生および大学院生 24名（男性 12名，女性
12名）であり，観察者の平均年齢は 20.3 歳であった．データ処理の便宜上，観察者に 01
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表 6.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 
 独立変数 分散分析結果 多重比較 
主効果 記録用メディア F(3,69)=40.01   ** 写真>文字，スケッチ，音声 
文字>スケッチ，音声 






記録用メディアメディア *観察対象 F(3,69)=9.05   **  
記録用メディア    
   文字  † 人間活動の観察>環境の観察 
   スケッチ   ———— 
   音声   ———— 
   写真  † 環境の観察>人間活動の観察 
観察対象    
  環境の観察  ** 写真>文字，スケッチ，音声 
文字>スケッチ，音声 
  人間活動の観察  ** 文字，写真>スケッチ，音声 
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環境の観察  人間活動の観察 
単一メディア メディアセット 単一メディア メディアセット 
ポジティブ 
良い  





ニュートラル   19.6% 11.3%  43.1% 31.1% 
ネガティブ 
悪い  
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図 6.7 写真に文字，矢印，丸で囲むことを用いて注釈した報告例 
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第 7章 総合的な議論 
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方等について今後研究を進めていく必要がある．   
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7.3 総合的な議論 


































Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
63 






































Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
64 














Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
65 































Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
66 




[1] D. A. Norman, J. Miller, and A. Henderson, What You See, Some of What’s in the 
Future, And How We Go About Doing It: HI at Apple Computer, CHI 1995, vol. 
ACMPress (1995), p. 155, 1995. 
[2] J. H. D. M. Westerink, E. L. Van den Broek, M. H. Schut, Van Herk, and T. J., K. , 
Computing Emotion Awareness Through Galvanic Skin Response and Facial 
Electromyography,  Probing experience: From assessment of user emotions and 
behaviour to development of products-Philips Research Book Series vol. 8, I. J. H. D. M. 
Westerink, T. J. M. O. M. Ouwerkerk and B. d. R. W. F. Pasveer, eds., The Netherlands: 
Springer, 2008. 
[3] M. Hassenzahl, User Experience (UX): Towards an experiential perspective on product 
quality, IHM '08: Proceedings of the 20th French-speaking conference on 
Human-computer interaction (Conférence Francophone sur l'Interaction 
Homme-Machine), 11-15., 2008. 
[4] D. Randall, R. Harper, and M. Rouncefield, Fieldwork for Design Theory and Practice. 
London, Springer, 2007. 
[5] 小松英寛, 岡本誠, ユーザ評価におけるシナリオの生成を補助するシステム, 日本デザイ
ン学会第５２回研究発表大会, pp.134-135, 2005. 
[6] アイティメディア株式会社. 人間中心設計.[Online;  
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/hcd.html, accessed Jan 13]. 
[7] Wikipedia. User experience.[Online;  
http://en.wikipedia.org/wiki/User:VirpiRoto/UX_page, accessed Jan 28]. 
[8] 河内奈々子, 岩谷昌樹, 長沢伸也, 戦略的デザインマネジメン卜 東京, 同友館, 2010. 
[9] D. Saffer, Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. 
San Francisco, Peachpit Press, 2006. 
[10] 上林憲行, サービスサイエンス入門. 東京, 株式会社オーム社, 2007. 
[11] 情報デザインフォーラム, 情報デザイジの教室. 東京, 丸善株式会社, 2010. 
[12] J. McCarthy and P. Wright, Technology as experience, MIT Press., 2004. 
[13] P. Merholz, T. Wilkens, B. Schauer, and D. Verba, Subject To Change: Creating Great 
Products & Services for an Uncertain World: Adaptive Path on Design, O'Reilly Media 
2008. 
[14] 山岡俊樹, ヒット商品を生む観察工学, 共立出版株式会社, 2008. 
[15] 鹿志村香, 熊谷健太, 古谷純, エクスペリエンスデザインの理論と実践, 日立評論, vol. 93, 
pp. 724–725, 2011. 
[16] V. Roto, E. Law, A. Vermeeren, and J. Hoonhout. User experience white paper.[Online;  
http://www.allaboutux.org/files/UX-WhitePaper.pdf, accessed 2010 December 20]. 
[17] 加藤司, 心理学の研究法. 東京, 北樹出版, 2007. 
[18] 堀薫夫, 調査研究法ガイドブック vol. 東京, ミネルヴァ書房, 2010. 
[19] 大橋英寿, フィールド社会心理学. 東京, 財団法人 放送大学教育振興会, 2004. 
[20] JIDA"プロダクトデザイン"編集委員会, プロダクトデザイン 商品開発に関わるすべての
人へ. 東京, ワークスコーポレーション, 2008. 
[21] A. A. Stone, S. Shiffman, A. A. Atienza, and L. Nebeling, The science of real-time data 
capture. New York, Oxford University, 2007. 
[22] 井上毅, 日常認知の心理学. 京都, 北大路書房, 2002. 
[23] 清水寛之, メタ記憶. 京都, 北大路書房, 2009. 
[24] 太田信夫, 多鹿秀継, 記憶研究の最前線. 京都, 北大路書房, 2000. 
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
67 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
[25] 太田信夫, 厳島行雄, 記憶と日常. 京都, 北大路書房, 2011. 
[26] M. W. Eysenck and M. Keane, Cognitive Psychology:A Student's Handbook 6ed., 
Psychology Press Ltd, 2010. 
[27] J. M. Hektner and M. Csikszentmihalyi, The experience sampling method: Measuring 
the context and content of lives. New York, Wiley, 2002. 
[28] M. Csikszentmihalyi, R. Larson, and S. Prescott, The ecology of adolescent activity and 
experience, Journal of Youth and Adolescence, vol. 6, pp. 281-294, 1977. 
[29] J. M. Hektner, J. A. Schmidt, and M. Csikszentmihalyi, Experience sampling method : 
measuring the quality of everyday life. London, Sage 2006. 
[30] M. r. Mehl and T. s. Conner, Handbook of research methods for studying daily life. New 
York, Guilford Press, 2012. 
[31] HARRY T. REIS and C. M. JUDD, Handbook of research methods in social and 
personality psychology, Cambridge University 2000. 
[32] M. Koro-Ljungberg, R. Bussing, P. Williamson, and F. M'cormack-Hale, Reflecting on 
the Experience Sampling Method in the Qualitative Research Context:Focus on 
Knowledge Production and Power during the Data-Collection Process, Field Methods, 
vol. 20, pp. 338-355, 2008. 
[33] U. Schimmack and E. Diener, Experience sampling :Promises and Pitfalls, Strengths 
and Weaknesses, Journal of Happiness Studies, vol. 4, pp. 5-34, 2003. 
[34] R. W. Robins, R. C. Fraley, and R. F. Krueger, Handbook of Research Methods in 
Personality Psychology, The Guilford Press, 2007. 
[35] C. Peterson, A Primer in Positive Psychology. London, Oxford University Press, 2006. 
[36] 石村郁夫, フロー体験の促進要因とその肯定的機能に関する心理学的研究, 人間総合科学
研究科ヒューマン・ケア, 筑波大学, 筑波, 2008. 
[37] T. S. Conner, H. Tennen, W. Fleeson, and L. F. Barrett, Experience Sampling Methods: 
A Modern Idiographic Approach to Personality Research, Social and Personality 
Psychology Compass, 3, 1-22, 2009. 
[38] J. M. Hektner and J. A. Schmidt, Experience Sampling Method-Measuring the Quality 
of Everyday Life, London:Sage Publications, Inc., 2007. 
[39] 加藤文俊, キャンプ論―あたらしいフィールドワーク 慶応義塾大学出版会株式会社, 
2009. 
[40] S. Consolvo and M. Walker, Using the Experience Sampling Method to Evaluate 
Ubicomp Applications, Pervasive Computing, April-June, 2003, 24-31, 2003. 
[41] VASSILISJAVEDKHAN. EXPERIENCE SAMPLING: A workbook about the method 
and the tools that support it.[Online;  
http://esrm.id.tue.nl/ExperienceSampling-A%20workbook%20about%20the%20metho
d%20and%20the%20tools%20that%20support%20it.pdf, accessed 2009]. 
[42] S. Intille, C. Kukla, and X. Ma, Eliciting User Preferences Using Image-Based 
Experience Sampling and Reflection,  in Proceedings of the CHI '02 Extended 
Abstracts on Human Factors in Computing Systems, New York: ACM Press, 2002. 
[43] J. Froehlich, M. Y. Chen, S. Consolvo, B. Harrison, and J. A. Landay, MyExperience: A 
System for In situ Tracing and Capturing of User Feedback on Mobile Phones,  In 
MobiSys ’07: Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems, 
applications and services, New York: ACM Press, 2007. 
[44] V.-J. Khan, P. Markopoulos, B. Eggen, W. IJsselsteijn, and B. d. Ruyter, Reconexp: A 
way to reduce the data loss of the Experiencing Sampling Method, MobileHCI '08. 
ACM, pp. 471-476., 2008. 
[45] H. Chen, Digitalized Experience Sampling Method, Spring 2006   vol. 24  no. 1  
106-118 2006. 
[46] M. Kuniavsky. (2003). Observing the user experience a practitioner's guide to user 
research  [Text]. Available: http://www.books24x7.com/marc.asp?isbn=1558609237 
[47] J. Brandt, N. Weiss, and S. R. Klemmer, txt 4 l8r: Lowering the Burden for Diary 
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
68 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
Studies Under Mobile Conditions, presented at the CHI '07, 2007. 
[48] S. Carter and J. Mankoff, When Participants Do the Capturing: The Role of Media in 
Diary Studies, CHI: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. 
899-908, 2005. 
[49] 小松英寛, シナリオを用いた参加型デザイン手法の提案, Master, システム情報科学研究
科, Future University Hakodate, Hokaidou,Hakodate, 2007. 
[50] 荘育鯉, 岡本誠, シナリオベースドデザインを支援するMobile AP IIシステム開発, 日
本デザイン学会誌第 55回研究発表大会, pp. 104-105, 2008. 
[51] 林佳音, 岡本誠, 経験共有するための Activity-Probes Toolsを用いた参加型デザイン, 日
本デザイン学会誌第 56回研究発表大会, pp. 86-87, 2009. 
[52] C.-Y. Lin and M. Okamoto, The Method of User's Requirement Analysis by 
Participation of the User: Constructing an Information System for Travelers, 
presented at the Human Centered Design, HCII San Diego, CA, USA, 2009. 
[53] J. E. Fischer, Experience-Sampling Tools: a Critical Review,  MobileHCI, Germany: 
Bonn, 2009. 




Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
69 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
 
付録 A   研究業績リスト 
原著論文 
1. 荘育鯉，南部美砂子，岡本誠，ESM法を用いたユーザ経験収集ツールの評価（採録
決定，日本デザイン学会，International Journal of Design） 
 
国際会議論文 
1. Y.-L. Chuang, C. -Y. Lin, M. Okamoto, A Photo Correlation Map Using MobileAP 
II for Scenario-Based Design. Human Centered Design, 5619: pp. 177-183, 2009.   
2. Y.-L. Chuang, C. -Y. Lin, M. Okamoto, "A design tools system to assist data 
collected for self-reporting method", International Association of Societies of 
Design Research 2009, Seoul, Korea, 2009. 
3. Y.-L. Chuang, C. -Y. Lin, M. Okamoto, "Evaluation of mobile diary tool’s 
recording media for self-reporting in observational situations", International 
Association of Societies of Design Research 2011, Delft University of Technology, 
Netherlands, 2011. 
4. C. -Y. Lin, Y.-L. Chuang, M. Okamoto, Compare and Evaluate Experience 
Sampling Method Formats for Mobile Self-Reporting of Current Experiences, 
International Association of Societies of Design Research 2011, Delft, the 
Netherlands, 2011. 
5. Y.-L. Chuang, C. -Y. Lin, M. Okamoto, Evaluating the relationship between 
media characteristics and observation situations in experience sampling method 
for self-reporting, International Association of Societies of Design Research 2013, 
Tokyo, 2013.（採録決定） 
6. C. -Y. Lin, Y.-L. Chuang, M. Okamoto, Effect of feedback with Experience 
Sampling Method in self-reporting, International Association of Societies of 
Design Research 2013, Tokyo, 2013.（採録決定） 
 
 
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
70 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
全国大会発表 
1. 荘育鯉，岡本誠，シナリオベースドデザインを支援する MobileAP II システム開発，









1. シナリオ研究会 SEP2008_Hakodate Workshop，デザインディレクタ及び企画担当，
2008 
  
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
71 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
 
図 目 次 
 
1.1  ツール・観察者・観察対象の関係図 ................................................................ 3 
 
2.1  負荷を軽減するためのメディアと記録例 ...................................................... 16 
2.2  mobile AP 全体概念図 ................................................................................... 17 
 
3.1  mobile AP3のシステム概要 .......................................................................... 20 
3.2  mobile AP3の記録用メディア....................................................................... 22 
3.3  mobile AP3における各記録用メディアの入力画面 ...................................... 23 
 
4.1  mobile AP3における 4種の記録用メディア ................................................ 25 
4.2  実験の流れ ...................................................................................................... 26 
4.3  記録画面と調査の様子 ................................................................................... 27 
4.4  調査直後に補足した記事 ................................................................................ 28 
4.5  調査環境毎の各記録用メディアの記録件数 ................................................... 29 
4.6  観察者の自分に関する記述例......................................................................... 32 
 
5.1  観察対象と記録用メディア ............................................................................ 34 
5.2  実験の流れ ...................................................................................................... 35 
5.3  調査の様子と記録画面 ................................................................................... 36 
5.4  調査直後に補足した記事 ................................................................................ 36 
5.5  観察対象毎の各記録用メディアの記録件数 ................................................... 38 
5.6  記録用メディアの利便性評定値 ..................................................................... 39 
5.7  記録用メディアの有効性評定値 ..................................................................... 40 
5.8  記録用メディアの満足度評定値 ..................................................................... 41 
5.9  記録用メディアの操作性評定値 ..................................................................... 42 
5.10 記録用メディアの使う楽しさ評定値 ............................................................. 43 
5.11 接写の報告例 1 ............................................................................................... 45 
5.12 接写の報告例 2 ............................................................................................... 46 
5.13 近距離で撮影した報告例 ................................................................................ 46 
5.14 遠方から撮影した報告例 ................................................................................ 47 
5.15 上から見下ろした写真の報告例 ..................................................................... 48 
5.16 人の後ろから撮影した報告例 ........................................................................ 48 
 
6.1  観察状況に応じた記録に最適な記録用メディアの選択 ................................ 51 
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
72 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
6.2  実験の流れ ...................................................................................................... 52 
6.3  記録用メディア組み合わせ練習の例 .............................................................. 52 
6.4  調査直後に補足した記事 ................................................................................ 53 
6.5  観察対象毎の各記録用メディアの記録件数 ................................................... 55 
6.6  観察者が 4種の記録用メディアを 1つの記事にまとめた報告例 ................. 57 
6.7  写真に文字，矢印，丸で囲むことを用いて注釈した報告例 ......................... 57 
6.8  記号で被写体間の関係を記述した報告例 ...................................................... 58 
 
  
Situation, Tools and Human Relationships Related to ESM 
 
73 
Doctoral Thesis at Future University Hakodate, 2013 
 
 
表 目 次 
 
2.1 経験の分類と調査主体 ..................................................................................... 10 
2.2 ESMツール／システムの発展 ......................................................................... 15 
2.3 mobile APの進化 ............................................................................................. 18 
 
4.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 ................ 29 
4.2 既知と未知の環境における報告データの分類占めた比率 ............................... 30 
 
5.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 ................ 38 
5.2 記録用メディア利便性の分散分析と多重比較の結果 ...................................... 39 
5.3 記録用メディア有効性の分散分析と多重比較の結果 ...................................... 40 
5.4 記録用メディア満足度の分散分析と多重比較の結果 ...................................... 41 
5.5 記録用メディア操作性の分散分析と多重比較 ................................................. 42 
5.6  記録用メディアの使う楽しさの分散分析と多重比較の結果 ........................... 43 
5.7 「環境の観察」と「人間活動の観察」における報告内容の分類と占めた比率 44 
 
6.1 各記録用メディアの記録量についての分散分析と多重比較の結果 ................ 54 
6.2 単一メディアとメディアセットについての「環境の観察」と「人間活動の  
     観察」における報告内容の分類と占めた比率 ................................................. 55 
 
 
 
